



Consideration of Psychological Recovery from Loss in Post-Disaster 

























































































































































































よってもたらされる心の適応状態の変化を，以下の 5 つに分類した 10）．1 つ目は「警戒期」であり，
災害が迫りつつあることが明確に認められ，ある種の不安状態に陥る時期である．2 つ目は「衝撃期」
図4 ニュースで放映される県内各地の放射線測定値 図3 モニタリングポスト 
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心的外傷の治療として，現在その効果が立証されている治療法には，眼球運動による脱感作と再処
理法（Eye Movement Desensitization and Reprocessing：EMDR）や持続エクスポージャー療法
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I experienced the Great East Japan Earthquake in Fukushima. The purpose of this study is to consider the 
psychological recovery from loss in post-disaster. Based on my experiences, I think it is important for the 
psychological recovery from trauma to express loss experience. It is important to believe and support the 
resilience of the victims. 
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